










Communicative competence （CC） was introduced in applied linguistics to overcome 
the limitations of the Chomskyan concept of competence. An international comparison of 
the English ability of Japanese learners, however, revealed that CC is still based on the 
idealized native-speaker myth. Furthermore, a study of code-switching of bilinguals 
shows that a descriptive analysis of CC cannot account for the complex communicative 
process of second language learners, where strategic competence plays a significant role. 
In this article a new process model of intercultural communicative competence is 
proposed, which is characterized by relativity and comprehensibility.
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違いがあることに注意しなければならない。How do you do?のような定型表現は反復練習に
よりそのままチャンクとして覚えて習慣化すればよいが、It ~ for ~to~ のように構文を応用
しながら自分の伝えたい内容を表現しようとする場合には、考えながら文を組み立てていく必
要がある。前者の「事例的知識」に対して、このような「規則的知識」の場合、処理しなけれ





















































図４ Components of communicative language ability
 in communicative language use（Bachman 1990：85）
外国語能力のとらえ方 159
によって説明の仕方が変わってくる。一般の家庭でお風呂の用意ができたときに、今日成田に
着いたばかりの外国からのお客に対しては、“Please rinse yourself outside first. Then get into 


























P: Bottom-up processing based on the current competence
K: The knowledge of the world























をさす。この概念は、最近「ヨーロッパ共通参照枠」（Common European Framework of 
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